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ても虐殺を免れ、知恵が foolに付き添う時は食事と stool [腰掛：司教座の威
光 ] 注１を手に入れる、foolになりたがらない者がいるだろうか？」
　　　　Free from care or sorrow-taking,
　　　　Selves and others merry making:
　　　　All they speak or do is sterling.
　　　　…
　　　　Tongue and bauble are his treasure.
　　　　…
　　　　And he speaks truth free from slaughter;
　　　　…
　　　　Hath his trencher and his stool,
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　　　　When wit waits upon the fool.
　　　　　　O, who would not be
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Maintain mine own shape still the same:　　　 （ I i p.４２０ ）






場で売る薬屋 ]に変装する。この単語はイタリア語の命令文Monta in banco! 












Thou art mine honour, Mosca, and my pride,　　　　　　 




　　　　 I am unmask ’ d, unspirited, undone,
              Betray ’ d to beggary, to infamy ―　　　　       （ III v p.４４９ ）












　　　　　                　　 for thy sake, at thy entreaty,
       　    I will begin, even now ― to vex them all, 　　　（ V i p.４６９ ）














       　    To make a snare for mine own neck! and run
       　    My head into it, wilfully! with laughter! 　　　     （ V vii p.４８２ ）




　　　　　                          　　　　he must now 





       　    What a vile wretch was I, that could not bear


























       　    O, my recovery shall recover all.　　　             （  V i p.４７３ ）
　　                                
しかしまだ相続人モスカの問題が残っている。 























　　　　　            　　　　  Excellent Mosca!
              Come hither, let me kiss thee.            （ I i p.４１１ ）
                   　　             good rascal, let me kiss thee:　　（ p.４１５ ）








　　　　　　　　　　　― and yet I would 
              Escape your epilogue. 　　　　　　　　（ II ii p.４３０ ）





























　　　　　    Mos.                 　　　you know this hope
              Is such a bait, it covers any hook.
　　　　　    Volp.  O, but thy working, and thy placing it!
              I cannot hold; good rascal, let me kiss thee:
              I never knew thee in so rare a humour.         （ I i pp.４１５ - ６）












































　　　　Thou hast play ’ d thy prize, my precious Mosca.    （ V i p.４６７ ）








　　　　Now, so truth help me, I must needs say this, sir,
　　　　And out of conscience for your advocate,
　　　　He has taken pains, in faith, sir, and deserv ’ d,
　　　　In my poor judgement, I speak it under favour,
　　　　Not to contrary you, sir, very richly ― 
　　　　Well ― to be cozen ’ d.　　　　　　　　　　　　 　（ V i p.４６８ ）






　　　　               　　   for thy sake, at thy entreaty,
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を徹底的に嘲り非難して失望と屈辱の奈落の底へ突き落すこの芝居はモスカ
のものであり、カーテンの陰のヴォルポ－ネは、
　　　　O, my fine devil !
　　　　…
          　Rare Mosca! how his villainy becomes him !        （ V i p.４７２ ）
          　Excellent varlet!                         （ p.４７３ ）
                              
と感嘆し、最後の一人が帰っていくとカーテンから飛び出してきて叫ぶ
　　　　　                           　　　　 My witty mischief,
　　　　Let me embrace thee. O that I could now
          　Transform thee to a Venus ! 　　　　　　　　 　  （ V i p.４７３ ）
                                
ヴォルポーネは今迄モスカの機知を誉め何度も let me kiss theeと繰り返し








          　My made one, ’ twill be well. 　　　 （ V iii p.４７７ ）






　　　　　　　　　　　　　　　   My Fox
          　Is out of his hole, and ere he shall re-enter,
         　 I’ll make him languish in his borrow’ d case,





　　　　　         　　　　　　　　　　   I am his heir,
          　And so will keep me, till he share at least.
          　To cozen him of all, were but a cheat








　　　　The Fox fares ever best when he is curst.     （ V i p.４７４ ）
と、人々の呪いを計略成功の結果と見做して喜んで受け入れていたが、逮捕
されるや「鞭打たれ、総てを失うとは ！自白しても同じことだ」と傍白し
                     　　　　　     I must be resolute:
　　　　The Fox shall here uncase.               （ V viii p.４８６ ）
と逮捕から７行で決断し、変装を脱ぎ捨て総てを自白する。ボナーリオと















（ I V ）
　ヴォルポーネを中心とした強欲な者達のプロットと一見関連性が無いよう
に思われるのが、英国のナイトで政治家気取りのサー・ポリティック・ウッ
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注１　地口は［a：b］で表記。
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